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Abstract
American architect, H.H. Richardson designed the Glessner House (1885-1887) in 
Chicago for the industrialist, John J. Glessner. First, I will argue that the House was 
important in terms of its collaboration with the architect and client for making an 
ideal residence. Then, I will present how space in this House was actually negotiated 
between wife and husband, and boundaries were drawn between master and servants. 
The introduction of the Arts and Crafts Movement played a crucial role for the wife to 
use these spaces for her public purposes. Finally, I will show that during the 1930s and 
the 40s, Frances Glessner Lee, the daughter, made crime scene doll houses for police 
detective training. Her anger towards domestic violence, and her strong desire to erad-
icate it, are represented in the dolls as victims. Her construction of the doll houses, 
thus, was far from the ideals of her father. Examining the Glessner House presents a 
key for a deeper understanding of dynamism of social class and gender at the turn of 
century. 
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１ ）「矮小化された環境主義」と呼んだのはEileen Boris, “The Social Meaning of Design: 
The House Beautiful and the Craftsman Home,” in  Art and Labor: Ruskin, Morris, and 
the Craftsman Ideal in America, Philadelphia: Temple University Press, 1986, pp.53-81.
p.78.　アーツ・アンド・クラフツ運動のアメリカ受容に関しては以下を参照し
た。T. J. Jackson Lears, No Place of Grace: Antimodernism and the Transformation of 
American Culture, 1880-1920, Chicago and London: The University of Chicago Press, 
1981. Richard Guy Wilson, “American Arts and Crafts Architecture: Radical though 
Dedicated to the Cause Conservative,” in Wendy Kaplan ed, “The Art that is Life”: The 
Arts and Crafts Movement in America, 1875-1920, Boston, New York, Toronto and 
London, Little Brown and Co., 1987, pp.101-131. Janet Kardon, ed. The Ideal Home: The 
History of Twentieth-Century American Craft 1900-1920, New York: Harry N. Abrams, 
Inc. Publishers, 1993.
２ ）建築家よる設計過程を対象にした研究は，香山壽夫，『建築形態の構造──ヘン
リー・H・リチャードソンとアメリカの 近 代 建 築』東 京：東 京 大 学 出 版 会，
１９８８。外壁を「実」，内部を「虚」の形態とよび，その対立と対比構造がリチャー
ドソン建築の特徴と見なしている。本論では「虚」にあたる空間利用の文化論を
試みたい。使用した資料は以下である。Glessner family papers (manuscript), １８５１-
１９５９, John Jacob Glessner collection (photographs), in Chicago History Museum, Chicago 
IL. （以下CHM）ここに４０年にわたる妻フランセスが残した日誌（Frances Glessner, 
Journal July13, 1879-May4, 1917）が保管されている。(以下Frances, Journal)　グレ
スナー 邸 は 現 在 博 物 館 となっている。Glessner House Museum, 1800 S. Prairie 
Avenue, Chicago IL. 60616, http://www.glessnerhouse.org には一部基本資料が公開さ
れている。（以 下GHM），フランセスが 所 属 したフォートナイトリー（シカゴの
女 性 クラブ） に 関 しては，Fortnightly of Chicago Records, 1869-2006, Newberry 
Library, Chicago, IL.　グレスナーの孫による家系図および回顧録，Percy Maxim 
Lee and John Glessner Lee, Family Reunion: An Incomplete Account of the Maxim Lee 
and John Glessner Lee, Privately Printed, 1971.
３ ）Chicago Evening Journal, July 10 1886. (GHM) あまりの建築様式の違いに，事前に
許可を得てから着工すべきだと怒る住民たちの様子を伝えている。
４ ）ジョンは子供たちに家の歴史と調度品の記録を残している。もとは “My dear 
George and Frances” で始まる子供宛の手紙であった（March1923）。“The House at 
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1800 Prairie Avenue, Chicago”，と  “1886 H. H. Richardson Architect” の ２ 葉を収録し，
長男ジョージが撮影した写真を掲載して出版された。本論が使用したのは１９７８年
シカゴ建築家協会発行版。（以下John, The House），John J. Glessner, The Story of a 
House, Chicago: Glessner House Museum, 2011. に再収録されている。
５ ）Robert Judson Clark and Wendy Kaplan, “Reform in Aesthetics: The Search for American 
Identity,” in Kaplan ed., pp.78-100, Judith A. Barter and Monica Obniski, “Chicago: A 
Bridge to the Future,” in Apostles of Beauty: Arts and Crafts from Britain to Chicago, The 
Art Institute of Chicago, New Haven and London: Yale University Press, 2009, pp.151-
188.
６ ）“Modern Gothic: The Search for Truth and Beauty: １８７３-１８８０,” in Sharon Darling, 
Chicago Furniture: Art, Craft & Industry, 1833-1983, The Chicago Historical Society, 
New York and London: W. W. Norton & Company, １９８４.
７ ）Frances, Journal, May9, 1886, (CHM). （ジャーナルは日曜日に一週間を振り返って
書かれたため， ４ 日のヘイマーケットの記述の記載日がずれる。）
８ ）「シンプリシティとプロポーション」がリチャードソン建築の最大の強みとジョン
が 語 る の は，John, The House, p.5.　Frances, Journal, Nov. 14, 1885, Journal, 
Thursday, Oct.21, 1886, (CHM).
９ ）Mariana Griswold van Rensselaer, Henry Hobson Richardson and His Works, Boston, 
Houghton Mifflin, (1888), Mineola, N.Y.: Dover Publications, Inc, 1969. Elaine 
Harrington and Hendrich Blessing (Photograph), Henry Hobson Richardson: J. J. 
Glessner House, Chicago, Tubingen/Berlin: Emst Wasmuth Verla, 1993, pp.6-13.
１０）Van Rensselaer passim, 引用はHarrington p.12.
１１）Van Rensselaer, p.22. 「蒸気船の内装も手がけたい」と続けている。John, The House, 
p.12.
１２）“John Glessner” in “The Glessner Family,” (GHM), Family Reunion, pp.307-387.
１３）Harrington and Blessing, p.9.
１４）John, The House, p.11.
１５）John, The House, p.11. Frances, Journal, May 15, 1885, (CHM).
１６）Van Rensselaer, Chapter V,  “European Journey”, pp.27-28. Catherine Lynn, Wallpaper in 
America: From the Seventeenth Century to World War I, New York: Norton, 1980, Chapter 
16.
１７）Harrington and Blessing, p.11. John, The House, p.5.
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１８）Juliet Kinchin, “Interiors: Nineteenth-Century essays on the ‘masculine’ and the 
‘feminine’ room,” in The Gendered Object ed. By Pat Kirkham, Manchester and New 
York: Manchester University Press, 1996, pp. 12-29.
１９）John, The House, p.3.
２０）Carlo J. Callahan, “Glessner, Frances MacBeth, Jan1, 1848-Oct20, 1932,” in Rima Lunin 
Schultz and Adele Hast eds, Women Building Chicago, 1790-1990---A Biographical 
Dictionary, Bloomington & Indianapolis, Indiana University Press, 2001, pp.320-323. 
Family Reunion, pp.307-387.
２１）Sarah A. Leavitt, From Catharine Beecher to Martha Stewart: A Cultural History of 
Domestic Advice, Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2002, Boris, pp.153-
81.　フランセスが主導権を取ってデザインの変更，調度品の選択をする様子は，




出 来 た。Callahan, “Glessner, Frances Macbeth,” in Woman Building Chicago, James 
Gilbert, Perfect Cities, Chicago’s Utopias of 1893, Chicago and London: University of 
Chicago Press, 1991, pp.76-77.
２３）Callahan, “Glessner, Frances MacBeth” in Women Building Chicago.「月曜朝の読書会」
での 交 流 の 様 子 は，The Fortnightly of Chicago: The City and Its Women 1873-1993, 
Ed. Fanny Butcher, Chicago: Henry Regnery Co., 1973, pp.167-68. フランセスが中心に
なって女性達のネットワークを作り上げる様子を評価している。刺繍が女性役割
を保持しながら，自立を担保できる機会であったと指摘するのは，Anthe Callen, 
Women Artists of the Arts and Crafts Movement, New York: Pantheon Books, 1979, pp.95-
135.
２４）Ann Gere, Intimate Practices: Literacy and Cultural Work in U.S. Women’s Clubs, 1880-
1920, Urbana: University of Illinois Press, 1997, Mary Corbin Sies, “The Domestic 
Mission of the Privileged American Suburban Homemaker, 1877-1917: A Reassessment,” 
in Marilyn Ferris Motz and Pat Browne eds., Making the American Home: Middle –Class 
Women & Domestic Material Culture, Bowling Green, Ohio: Bowling Green State 
University Popular Press, 1988, pp.193-210
２５）John, The House, p.2. Frances, Journal, Dec4.1887, “First Sunday in our new home---
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1800 Prairie Ave,” (CHM).
２６）John, The House, p.3.フランセスの 日誌にはアメリカ志願兵からのセーターの礼状
が 残 されている。Herman Whitmore to Frances Glessner, July 1, 1917, The Glessner 
family papers, Box6, letter file 1917-21, (CHM).
２７）Louise L. Stevenson, The Victorian Homefront: American Thought and Culture 1860-
1880, New York: Twayne Publishers, 1991, 男女領域，公私領域の重要性とその視点
を超える試みは，Linda K. Kerber, “Separate Spheres, Female Worlds, Women’s Place: 
The Rhetoric of Women’s History,” The Journal of American History, Vol. 75, No1, June 
1988, pp.9-39, Mary P. Ryan, “The Public and the Private Good: Across the Great Divide 
in Women’s History, Journal of Women’s History, Vol.15, No.2, Summer 2003, pp.10-27, 
Joan B. Landes, “Further Thoughts on the Public/Private Distinction,” Journal of Women’s 
History, Vol.15, No2, Summer, 2003, pp.28-39, Grace Lees-Maffei, “Introduction: 
Professionalization as Focus in Interior Design History,” Journal of Design History, 
Vol.21 No1, 2008, pp.1-18を参照。
２８）Kinchin, 前掲書，Stevenson, 前掲書。
２９）「オープン・ハウス」と呼んだのはJohn, The House. P. ２.
３０）こうした空間作りはのちにフランク・ロイド・ライトに引き継がれるという。た
だそこでは 極 度 にプライベートな 空 間 となったと 指 摘 されている。Cheryl 
Robertson, “House and Home in the Arts and Crafts Era: Reforms for Simpler Living,” in 
Kaplan ed., pp.336-357, Robert Twombly, “Saving the Family: Middle Class Attraction to 
Wright’s Prairie House, 1901-1909,” in American Quarterly, Vol.27, No 1, March 1975, 
pp.57-74.
３１）“Servants” in GHM. クローゼットに関しては John, The House, p.12.
３２）“Servants” in GHM.
３３）“Servants” in GHM, 御者にはのちにアフリカ系アメリカ人が採用されたという。





Lynch-Brennan, The Irish Bridget: Irish Immigrant Women in Domestic Service in 





は２０％へとその 割 合 を 大 きく 減 らしている。David M. Katzman, Seven Days a 








３５）Emma Siniger to Frances Glessner, Sep. 28, 1891, 切々と 訴 えるSinigerの 様 子 はSep. 
12, Sept 18, 1891の手紙にもみられる。すべてフランセスの日誌に糊付けされ残さ
れている。 The Glessner family papers, Box3, (CHM).  Hellen C. Callahan, “Upstairs-
Downstairs in Chicago 1870-1907: The Glessner Household, Chicago History, 6.4 (winter 
1977/1978) pp.195-209, p.208.
３６）『The Rocks』 (Printed Booklet), The Glessner family papers, Box 16, Folder, 14, (CHM).　
Frances, Journal, Nov8, 1887, (CHM).「 ミス・ファニー」，「マスター・ジョージ」
と呼ぶことを強要した。
３７）Laura J. Miller, “Denatured Domesticity: An Account of Femininity and Physiognomy in 
the Interiors of Frances Glessner Lee,” in Hilde Heymen and Gulsum Baydar, Negotiating 
Domesticity: Spatial Productions of Gender in Modern Architecture, London and New 





３８）Frances, Journals, Oct.31, 1886, Nov.7, 1886, (CHM). John, The House, p.7.　Frances, 
Journal, Friday, Feb 11th, 1898, (CHM). Family Reunion, pp.387-412. 






４２）Botz, “Killing the Angel in the House: The Case of Frances Glessner Lee,” in The Nutshell 
Studies of Unexplained Death, タイトルの「天使を家で殺すこと」はヴァージニア・
ウルフの言葉から。p.39.
４３）スコットは ３ / ４ サイズの 二 部 屋 の 小 屋 を 作った。Okusana Paluch, Issac Scott: 
American Master, Chicago: Glessner House Museum, nd. (pamphlet), Glessner House 
Museum, Frances Glessner Lee: ‘A Wonderfully Rich Life’: An exhibition on the many 













ナーが行われ警察の科学捜査に利用されている。彼らの学ぶ様子はOf Dolls & 
Murder, Written and Directed by Susan Marks, Seminal Films, 2012. 現代芸術を思わせ
る作品群という指摘もあるがリー自身は決して芸術作品として制作したのではな
いことに留意すべきであろう。
